



Abstract　During 2011 to 2013, focusing on sensory turn in anthropology and sensorial 
anthropology, the author organized a symposium, published articles, and guest-edited 
a special issue;　by critically reviewing "sensorial anthropology (the then new term 
advocated by David Howes) , the author prepared original discussions on the methodology 
of the new discipline with regards to phenomenological modifications while casting 
a critical light on the debate in sensorial and sensory anthropology, as well as cross-
referencing to the author's own ethnographic case examples [which, written in English,　
were sporadically cited in international scholarship].
  On the occasion of the author's short-term visiting fellowship at the Division of Social, 
and Transcultural Psychiatry, McGill University, Montreal, this autumn of 2019, the 
author got exposed to an impressive wave for new expansions of sensory anthropology, 
through the renewal of contact with professor David Howes at Condordia and his 
colleagues at the Centre for Sensory Studies and Milieux.
  Based on the above new exposure, this essay as a working paper [research note] aims at 
concisely reviewing the second stage of sensory anthropology after 2010, the ongoing new 
orientation for multisensory anthropology, and further the scope for the understanding 
for socio-cultural and experiential features of further advanced information society; the 
author, Keizo Miyasaka, prof. of anthropology, Tokyo, Tsushin University, finally focuses 
on its possible application towards sensory evaluation, in affiliation with anthropology 
of advanced science and technology, on newly appearing socio-cultural and advanced-
technological environment with emergent intelligent machines and other epoch-making 
devices.
Key Words: anthropology of the senses, sensory anthropology, multisensory,
















































1980 年代後半から「感覚の人類学」anthropology of the senses という言葉が使われ
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るようになった。2010 年頃には、sensorial anthropology という用語がデヴィド・ハ
ウズ（David Howes）によって提唱されたが、サラ・ピンク（Sarah Pink）は sensory 
anthropology という用語を使って研究を進めた。現在は、前者も後者の用語を使うよう
なっている 2。筆者は、D・ハウズを 2011 年 7 月、前任校慶應義塾大学社会学研究科に招聘
し、小規模国際シンポジウムを開催した。また、2012 年 3 月、感覚人類学のレビューと検
討を行う英語論文を執筆し、その時点までの感覚人類学の流れを概観しつつ、当時の慶應義
塾大学人文グローバル COE 研究プロジェクト課題に即し、文化人類学的な論理と感性研究 
に惹きつけて感覚人類学と医療人類学の関連を論じた。さらに、2013 年 2 月に立命館大学
の英語紀要誌に感覚人類学 sensorial anthropology の特集号をゲスト・エディターとして 
編集している 3。
2012 年 3 月の論文で示した筆者の見解であるが、デヴィド・ハウズと社会人類学者ティ
ム・インゴルド（Tim Ingold）およびサラ・ピンクとの間で行われた＜感覚人類学の人類学
的認識方法をめぐる論争＞を取りあげることが今後の感覚人類学の方向を論ずる上で重要で
ある点を指摘し、議論のひとつの核とした。幸い筆者は、サラ・ピンクと 2009 年 9 月の特
定の国際学会で議論を交わす機会があり、また、2009 年 12 月、筆者が企画実行した小規
模国際学会において、彼女から寄せられた論文原稿を検討する機会があった（彼女は来日予








そして、この 2019 年 9 月～ 10 月にカナダのモントリオールにあるマッギル大学社会文化精
神医学部門短期客員研究員として科研費研究に従事していたおり、この都市に立地するコン
コーディア大学社会学人類学部および the Centre for Sensory Studies と Milieux [Institute 
for Arts, Culture and Technology] を二日にわたって訪問し、デヴィド・ハウズ教授に久





で design anthropology の教授に転じているが（メルボルンの RMIT University [Royal 
Melbourne Institute of Technology] でも特任で兼任し、また、もとの英国の Loughborough 
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ついてご教示をえたコンコーディア大学デヴィド・ハウズ教授（The Concordia Sensorial 
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Baxandall Painting and Experience in Fifteenth Century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style. 
The Second Edition, Oxford University Press, 1988.
2)　筆者が D・ハウズ教授に 2019 年 10 月に会って訊いたところ、sensorial anthropology は、social 
anthropology にひっかけて普及させたかった言葉だったので自分が唱えたのだが、結局、だれも使わず普
及せず、sensory anthropology のほうが広範に用いられているので、自分もそれに従わざるをえなくなっ
た、ということであった。なお、同教授は、かつて英国 Merton College, Oxford University の社会人類学
者 Rodney Needham （レヴィ = ストロースの批判的理解者であり、日本にも 1982 年に来日し、当時若手助
手であった筆者も会食面談の機会を得た）のもとで社会人類学を学んでいた時期があり、そのため、英国流
儀の“Social Anthropology”という用語に愛着があったのである。
3)　a> Multi-Sensory Aesthetics and the Cultural Life of the Senses: The Sensory Turn in Anthropology 
（多元的統合感覚と生・美の諸相：人類学・美学の境域の地平）： 2011 年 7 月 30 日（土）13:00 ～ 17:15：
慶應義塾大学三田キャンパス 東館 6F G-sec Lab http://www.keio.ac.jp/access.html [Keizo Moiyasaka 
"From Sensory Experience to Cultural Ritual: The Sensory Turn in Anthropology"; David Howes (School 
of Graduate Studies, Concordia University）"Multi-Sensory Aesthetics" ほか。]
b> Keizo Miyasaka "Positioning Sensorial Anthropology in Relevance to Logic and Sensibilities 
Research." CARLS series of advanced study of logic and sensibilities
（Centre for Advanced Research on Logic and Sensibilities, the Global Centers of Excellence Program, 
Keio University) No.5, pp.197 - 220, 2012. なお、この拙書で掲げた文献の多くは本稿では割愛した。
c> Special Issue: "Multi-Sensory Aesthetics and the Cultural Life of the Senses" Guest Editor: Keizo 
MIYASAKA, Ars Vivendi Journal, No.3 February 21, 2013.
d> 2009 年 9 月 17 日、 The 1st International Conference on Visual Methods, Clothworkers Centenary 
Concert Hall, University of Leeds, England, UK の筆者発表・司会のセッション（分科会 "The Visual 
and Academic Turn in Contemporary Japanese Academia."）において、サラ・ピンク（当時 Professor 
of Social Sciences, Loughborough University, U.K.）と討議する機会をもったあと、同じ年の 12 月
14-15 日の筆者企画の小規模国際シンポジウム「映像人類学とアート―映像とアートが紡ぐ記録と表現
の新たな関係："Art & Visual Anthropology--Frontiers of Anthropological Expression: Towards a New 
Relationship between Observation and Expression Using Visual Images and Other Art Forms"（2009
年 12 月 14 日 ( 月 )・15 日 ( 火 )、三田キャンパス・東館 6F G- sec Lab ／東館ホール／北館ホール、主催：
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慶應義塾大学アート・センター）に招聘予定の企画を立てた。サラ・ピンク教授にはこの企画のために論
文 "Walking, Anthropology, Art, and Documentary Practice: Thinking about Movement in Ethnographic 
Representation" を用意していただいたものの、病欠となったため，12 月 15 日に同論文をシンポジウム討
論者と共有して討議した【宮坂敬造「「映像人類学とアート」人類学的表現の新地平を求めて── 映像と
アートが紡ぐ記録と表現の新たな関係」、慶應義塾大学アートセンター年報、No.17, 2009/2010、2010 年 4
月において Sarah Pink の論点を解題】。さらにそのあとの 2013 年 11 月 21 日、Workshop on Asia Pacific 
International Ethnographic Documentary Festival, University of Melbourne,  Sidney Myer Asia Centre, 
2F. において、筆者とサラ・ピンク教授（当時、Professor of Design and Media Ethnography, RMIT 
University, Australia）は 5 人のパネラーのふたりとして登壇し、討論・交流した。ティム・インゴルド教
授 （Professor of Social Anthropology, Chair of Social Anthropology at the University of Aberdeen, U. K.）







自の認識方法を編み出したといえるとのことであった。彼は、anthropology of the senses の初期の認識戦
略は間違っていると立論するが、ピンクは、筆者と同様、初期の開拓的時期には単純化した認識戦略が果た
しうる役割がそれなりに小さくなかったと論じている。
5)　David Howes "Multisensory Anthropology," Annual Review of Anthropology, Vol. 48, pp.17 ～ 28, 
2019. なお、D・ハウズ教授によると、'Multisensory Anthropology' という言葉は上記人類学年報誌の編集
委員会の人類学者から示されたので、この用語をそのまま使ったのだということであった。脱稿したのは本
















間的なるものを超えた人類学』奥野勝巳・近藤宏監訳、亜紀書房、2016 年、p.52 ～ 78.（なお、Eduardo 
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Kohn マッギル大学人類学部准教授が、フィールドワークの地の森の感覚を現地の録音や絵、写真、グラ
フィック・アートで聴衆に伝え、感覚経験を喚起する独特の工夫を凝らした 1 時間のコロキュアムと、続い
ての 2 時間近くの討論に筆者は参加し [Eduardo Kohn "Forest for the Trees: Spirit, Psychedelic Science, 
and the Politics of Ecologizing Thought as a Planetary Ethics." Culture & Mental Health Research Unit 
Meeting, March 27, 2019, Institute of Community & Family Psychiatry, Room 218B, Jewish general 










　ここで示した病気治しの事例の出典は、Angelika Gebhart-Sayer“The Geometric Designs of the 
Shipibo-Conibo in Ritual Context.”Journal of Latin American Lore, 11(2), 1985: 143-175. David Howes 
















とに類似している―上述の一部の点については、以下で論じた。Keizo Miyasaka “Embodied Experience 
and Personhood: Towards a Cultural Study of Logic and Sensibility (implications from Trans States),” 














品を語る」、1995 年 7 月 9 日．慶應義塾大学三田キャンパス、慶應義塾大学アート・センター｜日本サウン
ドスケープ協会・共催、および、1995 年 10 月トロントでのマリー・シェーファー作曲演奏会の機会に筆者
が聴いた質疑から）。ハウズ教授は当然のように、マリー・シェーファーのこのこころみを感覚人類学的実
験として扱っている。
8)　Devon E. Hinton, David Howes, & Laurence J. Kirmayer “Toward a Medical Anthropology of 




を、医療人類学は重要問題として焦点化している。Byron J. Good, Medicine, Rationality, and Experience: An 
Anthropological Perspective, Lewis Henry Morgan Lecture Series, Cambridge University Press, 1993. また、
宮坂敬造「トラウマの心象風景と芸術―豪州メルボルン、ダックス・センターでの出会いから」（慶應義





10) Sarah Pink "The Future of Sensory Anthropology/the Anthropology of the Senses." Social 
Anthropology 18(3), 2010: 331-333. David Howes "Response to Sarah Pink." Social Anthropology/
Anthropologie Sociale, 18(3), 2010: 333-336.Sarah Pink "Response to David Howes." Social Anthropology/
Anthropologie Sociale, 18(3), 2010: 338. David Howes "Response to Sarah Pink." Social Anthropology/
Anthropologie Sociale, 18(3), 2010: 338-340.
Tim Ingold "Worlds of Sense and Sensing the World: A Response to Sarah Pink and David Howes." 
Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 19(3), 2011:313-318.David Howes "Reply to Tim Ingold." 
Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 19(3), 2011:318-322. なお、次の書物でインゴルドは、ハウズ
の感覚の人類学へは批判をすでに記していた。Ingold, T. The Perception of the Environment: Essays on 
livelihood, Dwelling and Skill. London: Routledge, 2000, p.251-253.





類学者から聞いていたことだが、イギリスの社会人類学者の Edmund Leach と南アフリカのユダヤ系出身
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で後にケンブリッジ大学教授となった Mayer Fortes とのあいだで長く論争が続いたことがある。単系親族
に分析的にみいだされると後者が考えた相補的連帯への着眼の是非をめぐる論争であった（Leach とユダヤ
















文を参照 "Structure, Culture, and Intellectual Style: An Essay Comparing Saxonic, Teutonic, Gallic, and 
Nipponic  Approaches" Social Science Information, 20 (6), 1981:817-865.
11) Constance Classen The Deepest Sense: A Cultural History of Touch (Studies in Sensory History) (English 
Edition), University of Illinois Press, 2012. などに、その傾向があらわれている。なお、David Howes 
Sensual Relations: Engaging Senses in Culture and Social Theory University of Michigan, 2003. では、アラン・
コルバン (Alain Corbin) の匂いや教会の鐘と時の感覚にかかわる中世歴史研究や、マルクス、アルチュセー
ルにも触れ、感覚研究の源流をさまざまな文献に探っている。David Howes & Constance Classen Ways of 




師の豊かな多元感覚世界を活写し近代合理主義的理性文明を批判した、Sensuous Sholarship, University of 
Pennsylvania, 1997.）や Thomas J. Csordas（Embodiment and experience: The Existential Ground of Culture 
and Self, Cambridge University Press, 1994）らの身体現象学的人類学の流れによる感覚研究、また、時代
により許容され強調される感覚経験が変化し、そこには歴史的環境に配置された事物・テクノロジーによる
感覚の編成の変化がある点と、この問題を歴史の記憶の政治学に結びつけて論ずる Nadia C. Seremetakis 
らが担う流れにまでは検討を広げなかった。
　なお、Thomas Porcello, Louise Meintjes, Ana M.Ochoa, & David W. Samue“The Reorganization of the Sensory 
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13) David Howes "Introduction to Sensory Museology," The Senses and Society, Volume 9, Issue 3, 
pp.259-267. 2015. David Howes, Eric Clarke, Fiona Macpherson, Beverley Best & Rupert Cox "Sensing 
art and artifacts: explorations in sensory museology," The Senses and Society, Volume 13, Issue 3, 










14) d> で述べた慶大シンポジウム提出論文、Sarah Pink "Walking, Anthropology, Art, and Documentary 
Practice: Thinking about Movement in Ethnographic Representation," December, 2019、および、 Sarah 
Pink, Phil Hubbard, Maggie O'Neil and Aaln Radley "Walking across disciplines: from ethnography 
to arts practice," Visual Studies, Vol. 25, No. 1, pp:1-7, April 2010. Ingold, T. The perception of the 
environment. London: Routledge, 2007. Ditto. Lines: A brief history. London: Routledge.2007. Sarah 
Pink Doing sensory ethnography. London: Sage, 2000. なお、彼女の映像人類学の方法については、以下で
論じたことがある―宮坂敬造「映像人類学の理論と実践、その新たな展開の現在―デジタル映像技術の
革新と新しい世紀の映像人類学の課題―」 ( 新井一寛、岩谷彩子 , 葛西賢太編『映像にやどる宗教、宗教を
うつす映像』せりか書房、246 ～ 273 頁、2011 年 6 月発行 http:// www.serica.co.jp/305.htm)、Sarah Pink 
“Digital-visual-sensory-design anthropology: Ethnography, imagination and intervention,”Arts and 
Humanities in Higher education, 13(4), 2014: 412-427.
　なお、Sarah Pink “Sensory Digital Ethnography: Re-thinking ‘Moving’ and the Image.” Visual Studies, 






184 東京通信大学紀要　第 2 号（2019）








15) Sarah Pink "Engaging the Senses in Ethnographic Practice," The Senses and Society, 8(3), 2013:261-
267. Kerstin L. Mackley & Sarah Pink "From Emplaced Knowing to Interdisciplinary Knowledge 
Sensory Ethnography in Energy Research," The Senses and Society, 8(3), 2013:335-353. K. Rutten, An 
van. Direnderen & R. Soetaert “Revisiting the Ethnographic Turn in Contemporary Art,” Critical Arts, 
27(5), 2013:459-473.
16) Sarah Pink“Ethnography, Co-design and Emergence: Slow Activism for Sustainable Design.” Global 
Media Journal, 9(2), 2015:1-10. Sumartojo, S., & Pink, S. Atmospheres and the Experiential World: Theory 
and Methods. (Ambiances, Atmospheres and Sensory Experiences of Spaces). Oxon, UK: Routledge, 2018. 
Sarah Pink et al.“Mundane data: The routines, contingencies and accomplishments of digital living,” 
Big Data & Society, 2017:1-12. Sarah Pink, Self-tracking and Mobile Media: New Digital Materialities,” 
Mobile Media & Communication, 5(3), 2017:219-238. Lupton,D., Pink,S., Lanbond, S. H. & Sumartojo, 
S. “Digital Traces in Context: Personal Data Contexts, Data Sense, and Self-Tracking Cycling,” 
International Journal of Communication 12, 2018: 647-665 その他、S. Pink のモナッシュ大学の URL お
よび彼女との個人通信にあった文献などを参照した。なお、この研究ノートの執筆に関して、D・ハウズ教
授、Milieux Institute for Arts, Culture and Technology at Concordia University のプロジェクト全般につ
いて数々の研究室をめぐって紹介していただいた同研究所 Harry Somak 博士、シンポジウム出席もふくめ
面談していただいた同所長の Bart Simon 博士、また、筆者の研究全般について助言と数々のヒントをいた




宮坂 敬造（みやさか けいぞう）　東京通信大学 情報マネジメント学部 教授 
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